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術前患者の不安に対する看護援助の受けとめ




The purpose of this study is to investigate perceptions of how nursing care effects the anxiety of preoperative patients. A 
questionnaire was given to 62 patients and 58 nurses in the surgical ward of a prefectural general hospital. Survey validity was 
tested with exploratory factor analysis and resulted in a two factor solution with 11 items， the two factors being (1) approach 
to revealing patient anxiety and (2) approach to relieving patient anxiety. The patient's questionnaire scores were significantly 
lower than those of the nurses for agreement with the statements，“1 can ask questions at any time"，“1 can confirm and / or 
further knowledge about my disease" and “1 can confirm and / or further knowledge about my operation: This discrepancy in the 
evaluation of patient support from the nurses and patients suggests that current mitigation of patient anxiety is not sufficient. 





































































































































































は、 62名 (96.9%)、看護師60名 (90.9%)で有効回答は、
58名 (96.7%)であった。
1 .対象者の属性















年齢 Mean:tSD 56.5:t 13.4 
年代 20代 2 ( 3.2) 
30代 5 ( 8.1) 
40代 11 (17.8) 
50代 17 (27.4) 
60代 16 (25.8) 
70代 10 (16.1) 
80代 1 ( 1.6) 
性別 男性 21 (33.9) 
女性 41 (66.1) 
過去の手術経験 有 44 (71.0) 
鉦 18 (29.0) 
既往歴 有 25 (40.3) 
主正 34 (54.9) 
不明 3 ( 4.8) 
表2.患者の属性(手術部位)
項目 人数(%)
心臓・血管 7 (11.3) 
肺 5 ( 8.1) 
胃 6 ( 9.7) 
牌臓・胆管・胆嚢・肝臓 6 ( 9.7) 
大腸 9 (14.5) 
手術部位 乳房 10 (16.1) 
子宮・卵巣 8 (12.9) 
甲状腺 2 ( 3.2) 
股関節 2 ( 3.2) 
その他 3 ( 4.8) 




年代 20代 35 (60.3) 
30代 16 (27.6) 
40代 1 ( 1.7) 
50代 5 ( 8.6) 
不明 1 ( 1.7) 
性別 男 3 ( 5.2) 
女 55 (94.8) 
看護師勤務経験年数 5年未満 25 (43.1) 
5年以上 33 (56.9) 
外科系勤務経験年数 5年未満 35 (60.3) 



















































































































思え皆 看護問i.ーー・・b・・ a恥. .ー...ー・ ，ーー・ー・ー
n=62 n=58 
第 1因子 患者の不安を引き出す働きかけ 3.62土1.38 4.26土0.69-・・・・・・・・・合唱・・ー・ 4・--.合唱・・..・-“・-‘ ‘・ ・ーー
いつでも質問できる態勢 3.74:t 1.51 4.57 :t0.5 
病識の確認と補足 3.48:t 1.45 4.41 :t0.72 
手術知識の確認と補足 3.52:t 1.40 4.45:t 0.53 
不安表1¥の奨励 3.68:t 1.37 4.l4:t 0.69 
気がかりのl明石主化 3.47:t 1.41 3.95:t 0.75 
いつでも受け入れる態勢 3.84:t 1.11 4.07:t 0.69 
第2因子 患者の不安の解消に向けた働きかけ 3.63:!:1.31 3.78:!:O.89 
術後の看談の説明 3.90:t 1.22 4.02 :t0.76 
術後の回復過程の確認、と説明 3.58:t 1.39 3.60:t 1.00 
術後のセルフケア援助の説明 3.92:t 1.20 4.09:t 0.78 
術直後の看護の線認と説明 3.1 :t 1.39 3.45:t 0.9 
患者との共同 3.68:t 1.22 3.76:t 0.82 
変数全体の平均値 3.83:t 0.90 4.05土0.82
表6.患者と看護師における諸変数の差
質問項目 対象 Mean :tSD 
患者 3.74三1.51コ*いつでも受け入れる態勢
看設f:i!i 4.57:t 0.55 
患者 3.48:t 1.45 一l**病識の揃認と布Ii足
看設1m 4.41 :t0.72 
!心、者 j竺土1坦コ本*手術知識の権認と宇il)i!.
看護1m 4.45:t 0.53 
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